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膿重症患者266例 に関 す る統計 的観察

































































4.職 業 (第 2表)
当研究所で扱われる患者は主として鳥取県




第 2表 職 業 別
農 業 129例
公 務 員 45
無 職 (主婦を含む) 33
商 業 27
肉体労働者 11













































高 血 圧 症
脚 気






















































第 1表 初 診 時 主 訴
I.f_≡:
肩 部 痛 101例
腹 部病 癖 27
右 季 肋部 痛 27
上 腹 部 不快 感 17
〝 膨 満 感 16
〝 重 圧 感 14
発 執 10
峯 腹 陣 痛 8
nJ･亘 LFl_.( .i
唱 吐 7
心 惇 冗 進 (;
胸 や け 5
眉 痛 5
全 身 倦 怠 5
食 慾 不 振 5
腹 部 停 滞 感 4
眉 凝 4
上 腹 部 緊 張 感 4
腰 痛 3







































































































峯 股 時 21 '30･3
慧 芸 慧 1芸 i 217'7
就寝時のみ 1 i
莞 F層:誓 言三宝芸













9･食 思 異 常 (第 (;秦)
食思不振は円潰疹 37.i% (城島苫9))十二指
腸潰 癌 ;32.;',06(宮城3]))34.1% (城島),桐




膿石症では8.8% (本田3))にす ぎぬ とい
















(右 眉 凝 54
無 い も の 185






























































































































?? ? ????? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
????










に於ても同様の圧痛が58%に証明 され て い
る.


































i空 音 3…禦 9B7:吉誉
18･糞便中の寄生虫卵 (第11表)
検便を実施した193例中59例 (ilo.6%)に
第11表 糞 便 中 の 虫 卵
(検使せる193例中)
蜘 虫 59例 30.6%



















第 12表 尿 所 見






























































































































































白 血 球 152
上皮細胞 72
赤 血 球 10












































胃緊 張 克進 3:3





















































































































89)失 形 :実験消化誌 (6),S98,昭fj･
4O)森永 寛:第8回 日本内科学会中国lIq鴎地方会口演 昭231
4T〕吉村,横田:日本滑化横柄学会誌 47,(ll,12),昭25･




46)広 瀬 :実験消化誌 (5),856,昭5･











In the majority cholecyRtopathic patientR had a complaint of digestive troubles Rimilar
to that of gastritis or peptic ulcer, Ruch as epigastralgia (68%), especially epigastralgia after
the meal (30%), hunger pain (9%), anorexia. (41%), obstipation (32%), heartburn (30%),
nausea (18%), vomitus (15%), etc.
Attack of high pyrexia (3%), jaundice (5%), or upper abdominal pain of colic charac-
ter were less frequently obRerved.
X-l:ay, duodenal and gastric juice examinations were necessary for .differential diagnoRis,
The most frequent complication was ascariasiR (27%) and ankylo:;tomia<;is (22%).
The swelling of liver wa, Reen in many patients (38%).
Tenderness of upper abdomen waR often restricted to right epigastrium (6~%), but gall
bladder w:,-s relatively Reldom palpable (7%).
Urobilinogen reaction in urine was positive in 46%.
GaRtric hyp- and anacidity prevailed (60%) in cholecystopathia. contrary to 25,......30% III
peptic ulcer.
Concentration of bile in gall bladder was decreased in 78%.
Erythrocytes sedimentation rate waR generally accelerated.
Takata-reaction in serum proved to be highly positive.
